




Studies 00 Nutritiooal Utilizatioo of N・Acetyl-D-glucosamioeby Mammalia. 























年 Cappsllは， 白ネズミに 0-C 1ー はC)旬以ucosamme，
N-acetyl -0-C 1-14C)glucosamine， もしくは N-(l


























験食の飼料組成は Table1 にしめすようで casem




した l級品， NAGAは阪大理学部， f1~ (O~祥夫教授より分
設されたものである。全組成をボーjレミルて'充分均等に
混合し，飼料投与まで貌:閉して冷温中で保管した。









- 12ー 食 物 学
Table 1 Food Composition for Expt. 1 (perlOOg Diet) 
--- Control Acetylglucosamine Diet Diet 5% 10% 15% 20% 30% Casein E 20 20 20 20 20 20 
Corn starch E 40 40 40 40 40 40 
G lucose E 30 25 20 15 10 
N-Acetylglucosamine g 5 10 15 20 30 
Corn 0】l E 5 5 、戸J 5 戸d 5 
Salt Mix引 g 4 4 4 4 4 4 
Vit. MixY E l 1 l 1 
Choline me 。φl 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Chocola-A * me 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
* Eizai Co. Ltd 
Contained Vit. A 1500I.U.. Vit. D 1501.U目
1 ) Composetion of sal t mはture(%)， CaC03， 29.29; CaHPO，・2H20，0.43; KH2PO.， 34.31; NaCl， 25.06; 
MgSO，・ 7H20. 9.98; Fe (C6H507)・6H20， 0.623; CuSO，・ 5HzO. 0.156; MnSO.・H20. 0.121; ZnClz. 
0.02; KI. 0.0005; (NH，)6M070，.・4H20. 0.0025 
2) Composition of vitamin mixture (%) : Thiamine HCl 0.059; Riboflavin. 0.059; Nicotinic ac】d，0.294; 
Ca pantothenate. 0.235; Pyridoxine. HCl， 0.029; Menadione， 0.006; Biotin， 0.001; FoJic acid，0.002; 
CyanocobaJamin， 0.0002; Inositol， 1.176; Na'L-Ascorbate. 0.588; Lactose 97.551 





























NAGA 5 %群 (E1とE3群)の 7匹をNAGAI0%群に，
NAGAI0%群 (E2群)の 3匹をNAGA20%に切えた。
E 1， E 3群 (NAGAIO%食)では下痢も少し体重も
順調に地力nし， E 2群 (NAGA20%食)では 3匹中 l匹
が下痢し， そのため，平均体重の増は10%食群より劣る









1.予備実験:飼料組成， ラ y トは実験Iと同じが，只
2匹について図 2にしめすように. NAGA 5 %から30%











E-l酔守ー・-=30%AG O)1COI令10%AG白骨C船..5%AG C2m...l0%AGC1 0) 
E-2.....・，.0:30%AG(3)..Cω‘10 % AG (26) . 20% AG (10) 
E-3 .... ー令ー・:30%AGIj)..C副司5%AG(20).1O%AG (10) 
c .._ー-:control 
AG : Acetylglucosamine 
I I : days 
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2 ，本実験 尖験動物は実験!とl司じくJCLのSD系ラ y








Table 2にしめす 3群の飼料群に分けて， (NAGA 7 % 















・ーー・:'" A clt，l 9 luc・S・minl・ー・ー・:Control (G I ucose' 
.-1__ : 7% Celluloll 
3 s 9 11 
(days) 
図-3 Changes in Body Weight 01 Rat Fed 7% Acetyl-
Table 2 Food Composition lor Expt. 2 glucosamine， Clucose， or Cellulose Diet 
----
7蜘-A国~Iu- 7 %Gluc05e 7%Ce 1I0105e 
曲姐minDiet Diet Diet 
Casein 20 20 20 
Potato starch 40 40 40 
Glucose 23 23+7(30) 23 
Cellulose 7 
N-Acetylglucosamine 7 
Corn oil 5 5 5 
Salt Mix." 4 4 4 
Vit. Mix." 
Choline O.lml 0.1 O. 1 
Chocola-A本 0.05ml 0.05 0.05 
Urea 0.96*本 0.96*市
1) Compositions are same as those 01 Expt. 1 
* EロaiCo. Ltd. 
contained Vit. A 1ωOI.U. 
Vit.D 150I.U 















Table 3 Result 01 Feeding Test of N-D-glucosamine Oiet 
Compared with Glucose or Cellulose Diet. 
Diet Food intake g 
7 % NAGA 
7 % glucose 
226.5土16.4(7 ) 
234.9士15.6( 7 ) 
7 % Cellulose 262.5土37.8(7 ) 
( ) Number 01 rats ;土 DevIation
20~o Casein diet (ad I ibitum leeding) 
(13days) 






45 gの雄のラ y トに 1日4.2g投与した際に29般の各供






N-acetyl時 0-(1-" C)-glucosamineや N-(1-" C ) -
acety 1-D-g lucosamineについて， 0-( 114CJglucose 
との比較研究において， 4週令約 100gのま柱Holtzman









hexose やamino acid薗分に証明され， hexosamine， 























成されると報 じ，Imanaga引は Aerobαctor cloαcαeの
菌休抽出液からの組曲孝素標品がglucosamineを分解し.
それによ って生ずる NH3を証明 し， またfructose-6-
phosphateをBa塩として分離 し 本粗酵素楳品がgluco-
samlne-→glucosamine-6・phosphate一一→fructose-
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Summary 
Feeding_ tests of growing rats (ad libitum) with the 20% casein diet slIpplied 5-30% N-acetyl-D-glu-
cosamine (NAGA) out of 70% carbohydrate indicated that the diet supplied 10-15% NAGA caused diar-
rhea， blt the growth was not ceased. However， feeding of the diet with 20-30% NAGA was almost im-
possible 10 continue the test， because of severe diarrhea. 
After growing rats were trained with the diets of 5-10% NAGA， the rats were devided into three gro-
ups， 7% NAGA-， 7% glucose-， or 7% celllllose diet group， and fed ad libitum for 13-bay. Food effici-
ency calculated from Ihe food intake and the body weight gain during 13-day of the 7% acetylgluco-
samine-， 7% glucose-， and 7% cellulose-diet group was respectively 0.351:1: 0.038， 0.345:1:0.047， and 
0.337::!: 0.044. 
Discussion was made with the reslIlts of ↑he experiment， referring 10 the other few papers. 
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